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This study investigates small-scale hydropower generation utilizing the dam water currently released 
solely for maintaining the river discharge. Toward improving such small-scale hydropower generation, a 
method for flexible operation of dams is proposed. In flexible operation, a portion of the flood control 
capacity is allocated to water storage. When a flood is forecasted, it is necessary to release that amount of 
water to recover the dam’s flood control capacity. In conducting such release, accurate forecasting with 
sufficient lead time is desirable. This study examined the possibility of determining the necessity of water 
release ahead of forecasted rainfall by estimating the amount of water flowing into the dam reservoir 
based on forecasted cumulative rainfall computed from numerical weather prediction models (RSM and 
GSM).The examinations clarified that by employing the proposed method it would be possible to secure 
water which is about 8 times that currently used for power generation.  
 
 













































































































































RSM 1日2回（9，21時） 51時間 約20km
GSM 1日4回（3，9，15，21時） 84時間 約20km  
表-2 解析に用いた降雨事例 
年 月/日 日雨量(mm) 観測所 数値予報モデル
2002 10/02 100 狩勝 RSM
2005 08/03 95 奥落合 〃
〃 08/22 141 幾寅 〃
〃 09/07 127 金山ダム 〃
2006 08/18 181 串内 〃
〃 10/07 93 串内 〃
〃 10/11 84 串内 〃
2008 08/03 71 奥落合 GSM
2010 08/12 81 串内 〃
〃 08/24 78 北落合 〃
2011 07/14 119 奥落合 〃
〃 08/14 116 奥落合 〃
〃 09/05 127 狩勝 〃
































上限値：   850)(0 .dxxfmaxr           (1) 
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Vt+Vin(LT)— Vout(LT)≧VLimit           (4) 
















































図-5 予測値に対する実績値の出現幅 左:RSM，右:GSM 
表-3 各LTに相当する予測雨量の補正式 
a b a b
LT8 2.107 8.30 1.106 16.59
LT16 2.103 14.25 1.249 27.47
LT24 2.412 13.58 1.512 31.87
LT32 2.279 19.79 1.674 34.98







































a b r （相関係数）
LT8 0.00361 -0.03091 0.51
LT16 0.00416 0.00176 0.66
LT24 0.00476 0.03150 0.80
LT32 0.00544 0.04909 0.81
LT40 0.00583 0.06807 0.82
LT48 0.00539 0.09980 0.83
LT56 0.00555 0.11955 0.81
LT64 0.00551 0.14133 0.80
LT72 0.00577 0.15538 0.80

































































LT1～79 R(79) Vin(79) Vt＋Vin(79)－Vout(79)≧VLimit（H≦340.02m）
LT1～72 R(72) Vin(72) Vt＋Vin(72)－Vout(72)≧VLimit（H≦339.89m）
LT1～64 R(64) Vin(64) Vt＋Vin(64)－Vout(64)≧VLimit（H≦339.73m）
LT1～56 R(56) Vin(56) Vt＋Vin(56)－Vout(56)≧VLimit（H≦339.56m）
LT1～48 R(48) Vin(48) Vt＋Vin(48)－Vout(48)≧VLimit（H≦339.40m）
LT1～40 R(40) Vin(40) Vt＋Vin(40)－Vout(40)≧VLimit（H≦339.24m）
LT1～32 R(32) Vin(32) Vt＋Vin(32)－Vout(32)≧VLimit（H≦339.08m）
LT1～24 R(24) Vin(24) Vt＋Vin(24)－Vout(24)≧VLimit（H≦338.92m）
LT1～16 R(16) Vin(16) Vt＋Vin(16)－Vout(16)≧VLimit（H≦338.76m）
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事例 LT8 LT24 LT48 LT79
2006/8/18 202m3/s 248m3/s
2010/8/23 89m3/s 94m3/s 115m3/s 66m3/s
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事例 数値予報モデル 最大流入量(m3/s) f  の割増率 割増後のf
2005/8/3 RSM 89.46 1.2倍 0.19～0.58
2005/8/22 〃 238.07 1.0倍 0.12～0.58
2005/9/7 〃 146.08 1.2倍 0.01～0.54
2006/8/18 〃 380.86 1.0倍 0.02～0.62
2008/8/4 GSM 104.19 1.0倍 0.04～0.55
2010/8/12 〃 163.61 1.0倍 0.13～0.64
2010/8/23 〃 184.95 1.0倍 0.09～0.55
2011/7/14 〃 111.11 1.0倍 0.03～0.70
2011/8/15 〃 163.63 1.4倍 0.00～0.77
2011/9/2 〃 180.56 1.0倍 0.01～0.41
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事前放流の基準 制限水位 活用水位 活用容量
現況の運用 大雨注意報の発令 338.7m 1,428千m3
本研究の運用 大雨注意報の発令積算予測雨量に基づく判別式
338.5m 340.02m
(GSM利用時) 10,944千m
3
